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し，DNA 及び mRNA を抽出した．癌組織の DNA サ
ンプルより特異的なプライマーを用いて PCR を行い 
HSVﾝtk ウイルスベクターの感染を確認した．治療中
及び治療後に認められるすべての毒性・副作用は，
Common Toxicity Criterifor AdverseEvents に沿って
各治療前後に grede１ﾝ４で評価した．

















































1 65 C 5＋5 Castration 23.2
2 61 C 5＋4 LH－RH＋XRT 4.1
3* 78 B 3＋3 LH－RH 4.0
Levelﾝ2
4 64 C 4＋5 LH－RH 26.0
5 69 C 5＋4 LH－RH 21.8
6 70 C 4＋5 LH－RH 29.9
7* 80 B 3＋3 LH－RH 7.0
8 80 C 5＋4 LH－RH 8.8











2 Voiding disturbance､ 
Pollakisuria､ 
Increased LD
3 Grade 1 Nausea
Level 2
4 Grade 1 Grade 2 Grade 2 Fever､ Lumbago､ 
Lukocytpenia
5 Grade 1 Grade 1 Lumbago､ Increased 
T bil｡
6 Grade 1 Micturition pain
7 Grade 2 Lumbago､ Anemia
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1 65 23.2 (34.9) 1.2  1.7
2 61  4.1 (5.68) 2.0  5.6
3* 78  4.0 3.58 10.1 28 0.3  4.8
Level 2
4 64 26.0 24.4  6.7 24 7.3 30.1
5 69 21.8 13.3 38.7 8 2.3  2.3
6 70 29.9 20.7 30.6 16 9.1 19.3
7* 80  7.0  3.9 43.9 ＞52 4.9 12.4
8 80  8.8  7.3 17.6 12 2.1  4.1
9 66 14.6 (26.2) 1.0  1.2
＊：same patients
PSAR (PSA reduction) は6.7ﾝ43.9％（平均24.1％），TRﾝPSA 
(Time to return to the initial PSA) は２ﾝ13ヶ月（中央値4.5ヶ
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